





































The Conceptual Model of the Library Portal System is used to Solve Problems 






  The purpose of this study is to clarify how to solve these problems and how the new information 
retrieval system, called the “Library Portal System” was made.  The Library Portal System was 
designed adopting the concepts of FRBR, and is able to manage the bibliographies and catalogs of 
public libraries in Japan.
  This system has “Subject Bibliography Lists”. It allows the public library user to search for books 
on a subject using everyday words. These functions allow the novice user to do searches easily and 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 5　書誌検索 - 著作
図 6　書誌検索 - 表現形
図 7　書誌検索 - 表現形一覧 
図 8　書誌検索 - 体現形
図 9　書誌検索 - 個別資料一覧
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② 米 国 の OCLC が WorldCat を FRBR 化 す る
試 み と し て「FictionFinder」 を 作 成 , 公 開
し て い る。FRBR ラ イ ク に 検 索・ 表 現 で き






















においては ,基本書誌総数 8,490,105件に対し ,国立国
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